









The Ability to Comprehend Speech and Iconic Gestures in Young Children:
Obstructive Factors to Semantic Integration
Hidenori Miyake
Abstract: We examined the obstructive factors to semantically integrating speech and iconic 
gestures in young children. We presented speech and iconic gestures via eight actions on video 
to 4‒6-year-old children (N = 49). They were then instructed to select the best-matched message 
from among four photographs. We assigned the children into two groups to examine whether 
participants are aware of the need to integrate speech and gesture information. One group was 
presented speech and gestures with directive words, and the other was presented speech and 
gestures without directive words. We followed Miyake and Sugimura (2016), but modiﬁ ed part 
of the photograph (i.e., the pose of the action and background) and the sentence end expression 
of speech (e.g., “Nage-masu”) to reduce the cognitive load of the participants when receiving 
the integrated speech and gesture information. The result showed that young children in the 
group with directive words were better at integrating speech and iconic gestures than the 
group without directive words in the revision task. The proportion that made the right choice 
when selecting speech and gesture was not diﬀ erentiated by grade. Based on these results, we 
discuss the obstacles to integrated speech and iconic gesture information.












されている（Ekman & Friesen, 1969; McNeill, 1992; 
Kendon, 1988; 喜多 , 2002）。その中でも，映像的身振
りと呼ばれる身振りは，発話内容と意味的に深く関係
している身振りとして，聞き手のメッセージ理解にお


























発話　： 「こんど，こ [ この重りがばーん ] とやって」
身振り： 左手を重りに例えて飛び上がる様を表現
し，猫に例えた右手に向けて振り下ろす。
















発話　： 「ま [ たすごい重りを持って ] きて」
身振り： 両手を使って，縦長の長方形のような形を
表現する。






















右の掌を地面に水平にして実際の高さを示す ; Ping & 
Goldin-Meadow, 2008）を含む場合よりも，補完的な
情報（例：「あの部屋はひどい」と言いながら，手を
















があるものの（Stanﬁ eld, Williamson, & Ozçalişkan, 
2014; Macoun & Sweller, 2016），実際に聞き手が統合
的理解を行っていたかどうかを判断することができる






















































































































































































































































































　2点 目 は，Sekine et al. （2015） で 用 い ら れ た
Multi Modal Gain (MMG: Sekine et al., 2015; Cocks, 
Morgan, & Kita, 2011; Cocks, Sautin, Kita, Morgan, & 
Zlotowitz, 2009）を用いた。この指標は以下によって
算出される。









᮲௳ ↓ࡋ ᭷ࡾ ↓ࡋ ᭷ࡾ
V 0.93 (0.17) 0.94 (0.08) 0.96 (0.10) 0.96 (0.10)
G 0.83 (0.19) 0.93 (0.15) 0.89 (0.13) 0.94 (0.14)
VG 0.62 (0.27) 0.75 (0.19) 0.71 (0.20) 0.83 (0.14)
ᖺ㛗ඣᖺ୰ඣ
ᣦ♧ㄒⓎヰ ᖺ୰ඣ ᖺ㛗ඣ
↓ࡋ -0.03 (0.25) 0.04 (0.25)
᭷ࡾ 0.14 (0.22) 0.23 (0.19)
஌ࡿ ㄞࡴ 㣧ࡴ 㛤ࡅࡿ 㣗࡭ࡿ Ⓩࡿ
ᖺ୰ඣ 0.68 (0.49) 0.83 (0.39) 0.42 (0.51) 0.42 (0.51) 0.58 (0.51) 0.83 (0.39)
ᖺ㛗ඣ 0.67 (0.49) 0.67 (0.49) 0.83 (0.39) 0.67 (0.49) 0.75 (0.45) 0.67 (0.49)
஌ࡿ ㄞࡴ 㣧ࡴ 㛤ࡅࡿ 㣗࡭ࡿ Ⓩࡿ
ᖺ୰ඣ 0.92 (0.29) 0.83 (0.39) 0.75 (0.45) 0.50 (0.27) 0.67 (0.49) 0.83 (0.39)



















は，指示語発話無し群では年長児のみで （t (11) = 3.56, 
p <.01），指示語発話有り群では年中児と年長児であっ
た（順に， t (11) = 4.45, p <.01; t (12) = 8.83, p <.01）。
統合選択肢の割合に対して指示語発話（無，有）×学
年（年中，年長）で2要因分散分析を行ったところ，
指示語発話のみで主効果が有意であった（F (1, 45) = 
4.59, p <.05, partial η2 = .09）。
3.2　MMG の平均値
　次に，指示語発話の有無別に，各学年の MMG 値
を算出した（Table 2）。それぞれの MMG 値に対して
チャンスレベルの検定を行ったところ，0を有意に上
回ったのは，指示語発話有り群の年長児のみであった
（t (12) = 4.45, p <.01）。MMG 値に対して指示語発話 
（無，有） ×学年 （年中，年長） の2要因分散分析を行っ
たところ，指示語発話のみで主効果が有意であった （F 




た（Table 3, Table 4）。チャンスレベル（50%）の検
定を行った結果，指示語発話無し群では，年中児の「読
む」，「登る」（順に，t (11) = 2.97, p <.05; t (11) = 2.97, 
p <.05），年長児の「飲む」（t (11) = 2.97, p <.05）が
チャンスレベルを有意に上回っていた。一方，指示語
発話有り群では年中児の「乗る」，「読む」，「登る」（t 
(11) = 5.00, p <.01; t (11) = 2.97, p <.05; t (11) = 2.97, p 
<.05），年長児の「乗る」，「読む」，「開ける」，「食べる」，
「登る」（順に，t (12) = 3.32, p <.01; t (12) = 3.32, p <.01; 


































































合選択肢の割合では，中程度であり（partial η2 = 
.09），MMG値では大きかった（partial η2 = .14）。一方，
三宅・杉村（2016）での結果は，統合選択肢の割合で
は中程度で（partial η2 = .07），本研究の参加者の年
齢に合わせて，年中児と年長児に限定した場合も .09
であった。また，MMG 値での効果量では，全体では
































































1） 三宅・杉村（2016） は，現在，MMG 値を用いた分
析結果を加えて国外の学術雑誌に投稿中である。
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